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〈短報〉特別支援学校の不登校に関する予備的検討
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1 金子i也 (2016) 知的障省特)lI)xl:理学校(高等師)
2 問・芦谷 (2016) 知肢併段特別支援学校(知的降省・中学部)
B 芦谷間 (2016) 百・嬰学校を除く特別支援学技
4 浅野 (2014) 知的障害特)lI)~~学校(高等部)
5 '菅野 (2011) 知的障害特別支援学校(中学部)












質問紙1調査 外機関との連携状況等について繍べた。不登校児童生徒の在籍'1l1立小学部 (0.86%)、中学部 (2.02%)、高等部












小学部127-，人 (7，6粉、中学問402人 (27五%)であった。，次いで、 2006年から2008'年の去手県「児童生徒の問題行動
等生徒指導よの諸問題iご閲する絢査J結集について報告され、考損されたe
病弱養護学校35校 (252名)の調査結呆を分析した。不笠授を経験した生徒数は351名 (60，9%)であり、その診断'I¥I土
質問紙総資心身症などの行動の障害 (207名7 、哨息などの呼扱器系のfR~. (38名)、虚弱目巴澗など (28名)、改惑など消化器系
の疾患 (14名)、結尿病など内分協疾思(13名)、アトピ一位皮膚炎など反騰疾患 (11名)九筋ジス!など判t経系の疾患
(11名)、その他(12名)だった。転入後の出席率は附符校時と比べ大幅に改笹した。







10 佐燐 (2001) 病(分弱養校護教学育相校銀部}
11 土日(1999) 病(1弱j、義.援中学学校部)
12 緒方 1工上 (1996) 病弱主要態学校
13 長岡(1993) 病ß~~書留学佼
14 中)1他 (1992) 病弱苦聖護学校
15 首位他 (1991) #i(J弱j、礎控中学・高校等官官)
16 中山 (1989) 1Pl~奇襲~学校
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Preliminary Study of Non-attendance at Schools fOl・ Specialr、leedsEducation 
Shigeki SONOYAMA二SuughaCHO村 andAkiko KURA!VIITSU.叫
Cllrrentlyラthere3re approximaLely 120，000 sLlldents who do not attend elemeηtary 01・middleschools 
regularly in Japan. The government has been laking various measures the as主ignment01' 
school counselors in ol・derto meet their educational needs. However， we have limiled information aboLlI 
non-aHendelllce at schools for ne亡d言education.In additiol1令 there3re not manvちtudieson real-
lite si¥uations 01' Ihese sludenls乱ndways to suppon them. The aim of rhis study was 10 delermine Ihe 
llumber of nonべlttendingstudents at needs schoo!s as wcll as Ihc annual changcs in rClention 
rates based on the 刊誌ults01、Schoulsasic Sllrvcy. We also reviewcd previolls studies to cxamine rhe 
research tl‘ends in this issue.人Ithoughthe overal! retention rate at ordinary schools are about 2.5 times 
なrthan one at needs schools， the nllmbとl'01' non-attending stuclenrs at special needs schools 
tcnds to incrcasing in 1・ece!1tyem・日川 isthe case with ordinary schools.丁hercsearch topics in 12 of 
17 previous sludies wcrc related ro schools for sludel1ts with hcalth impairments; however， there welな
10 studies on special necds schools tor thc visually 01' hearing impaired. Futulなさtudiξsneed LO 
Ihe reaSOI1S for non-auendanceち Ihcsupporting methods currently being lsedちandthe pl‘ogress 01' thむと
おupporlIngsyslcms. lr Is ro accumulatc reliable information to pl・ovideadequate support lor 
110n帥atlcndingstudents al special needs schools. 
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